






















　 In this study, women’s beauty and makeup behavior was regarded as one of bodily media for both 
general and heterosexual interpersonal communication. Underlying factors for the behavior were 
supposed to be ideal image as a woman, self-consciousness and another person-consciousness. 
Relating indices of beauty and makeup behavior were thoughts and attitudes with regard to beauty and 
makeup activities, possession of cosmetic items, and some experience reports of time, frequency, and 
money used regarding beauty and makeup behaviors.  The assessment of satisfaction level of face and 
body traits were applied as well.  This study investigated descriptive traits of those variables and their 
effects upon the beauty and makeup behavior based on female university students’ questionnaire data.  
The result showed that the most important factor of ideal women image was “social soundness” and 
the next was “appearance beauty” and some other factors were also extracted. The appearance beauty 
correlated positively to some beauty and makeup indices including the experience reports, and 
negatively to satisfaction level of face and body traits. Public personal consciousness and another 
person-consciousness correlated to those beauty and makeup behavior. Multi-regression analysis 
revealed that appearance beauty intention decides beauty and makeup behavior directly and internal 
another person-consciousness underlies it. This suggests that beauty and makeup behavior was  
basically affected by one’s attention or interest in “how another person recognizes me”.








































































訳 2010; 北村・大坪 , 2012; Pinker, 1997 椋田訳 ; 


































































































































顕著になった（Coyne, 2009 塩原訳 2010; Dawkins, 


































































































































































































































































































































































評価項目 n M SD M－SD M＋SD Min Max
マナーがいい 108 6.54 .729 5.81 7.27 4 7
気が利く 108 6.41 .907 5.50 7.31 2 7
言葉使いが綺麗 107 6.40 .823 5.58 7.22 3 7
人に優しい 108 6.40 .853 5.55 7.25 3 7
人の話をよく聞く 108 6.38 .806 5.57 7.19 4 7
話すのが上手 108 6.35 .857 5.49 7.21 3 7
立ち居振る舞いが綺麗 108 6.24 .885 5.36 7.13 4 7
感謝の気持ちがいつもある 107 6.23 .957 5.28 7.19 3 7
自分のしたい事をしている 108 6.19 1.018 5.18 7.21 3 7
健康的 108 6.15 1.040 5.11 7.19 1 7
精神的に強い 108 6.15 1.057 5.09 7.21 3 7
凛としている 107 6.07 1.003 5.06 7.07 3 7
いつも微笑んでいる 108 5.98 1.136 4.85 7.12 2 7
穏やかな雰囲気 107 5.95 1.059 4.89 7.01 3 7
姿勢がいい 108 5.91 1.124 4.78 7.03 2 7
スタイルがいい 108 5.89 1.044 4.84 6.93 2 7
歩き方が綺麗 108 5.85 1.237 4.62 7.09 1 7
化粧が上手い 108 5.82 1.003 4.82 6.83 2 7
髪が綺麗 108 5.81 1.015 4.80 6.83 2 7
顔のパーツが整っている 108 5.54 1.377 4.16 6.91 1 7
仕事でバリバリ働いている 108 5.46 1.226 4.24 6.69 1 7
シャキッとした雰囲気 108 5.44 1.088 4.35 6.52 3 7
ふんわりした雰囲気 108 5.37 1.280 4.09 6.65 1 7
服装が、流行を意識している 108 4.99 1.249 3.74 6.24 2 7
痩せている 107 4.87 1.304 3.57 6.17 2 7
個性が出たファッション 108 4.51 1.384 3.13 5.89 1 7
身長が高い 108 4.44 1.363 3.08 5.81 1 7
胸が大きい 106 3.91 1.503 2.40 5.41 1 7
身長が低い 108 3.69 1.287 2.40 4.97 1 7






















1 2 3 4 5
マナーがいい .910 .039 －.207 －.001 －.032
立ち居振る舞いが綺麗 .900 －.056 .118 －.038 －.007
姿勢がいい .755 .103 .220 .024 －.405
言葉使いが綺麗 .748 .160 －.206 －.086 .149
気が利く .684 －.024 －.109 .105 .265
歩き方が綺麗 .684 .019 .466 －.054 －.045
人の話をよく聞く .601 －.074 －.015 .313 .103
健康的 .546 －.137 .238 －.080 .346
凛としている .536 .157 －.262 .077 .177
スタイルがいい .069 .849 .081 －.069 －.116
顔のパーツが整っている －.057 .776 .014 .160 －.018
化粧が上手い .011 .755 －.191 －.154 .293
髪が綺麗 .214 .712 .098 －.306 .014
痩せている －.047 .606 .099 .222 .109
身長が低い －.112 －.007 .733 .055 .101
胸が大きい －.121 .411 .661 .062 －.046
ふくよかである .102 －.342 .565 －.306 .231
個性が出たファッション －.091 .115 .542 .319 .183
仕事でバリバリ働いている －.157 －.039 .124 .848 .047
精神的に強い .435 －.098 －.015 .684 －.082
自分のしたい事をしている .301 －.040 －.095 .629 .043
穏やかな雰囲気 .240 .026 －.057 －.019 .713
ふんわりした雰囲気 －.101 .068 .388 .079 .667
いつも微笑んでいる .076 .066 .317 .046 .515
Table 3　理想の女性像の因子間の相関係数
社会的健全性 身体的美しさ 小柄豊満 自立性
身体的美しさ .312**
小柄豊満 .215* .220*
自立性 .337*** .282** .124
温厚さ .334*** .206* .065 .285**


























美容に対してとても関心がある .933 －.075 5.13 1.49 107
美容に対して毎日していることがある .888 .007 4.65 1.81 107
理想の女性像を持っている .828 －.095 5.07 1.68 107
美しくなるための努力をしている .668 .235 4.07 1.46 107
栄養とバランスを考えて食事をしている －.127 .958 3.55 1.56 107
食事の量と時間を考えて食事をしている －.132 .949 3.64 1.63 107
食事を摂る際に美容を気にしている .250 .703 3.23 1.63 107





























社会的健全性 身体的美しさ 小柄豊満 自立性 温厚さ
美容・化粧の意識，態度，行動の因子
　　美容志向性 .198* .359** .134 .159 .342**
　　食事運動態度 －.022 .059 .151 －.017 .326**
　　美容・化粧行動 .136 .272* .154 .070 .250*
身体満足度の因子
　　個別特徴満足 .011 －.287** －.007 －.238* －.144
　　体躯満足 －.106 －.368** .049 －.155 －.117






眉毛 .825 .028 3.16 1.61 107
歯並び .814 －.222 3.46 1.79 107
口 .793 .065 3.32 1.62 107
髪 .791 －.141 3.44 1.65 107
鼻 .746 .047 3.09 1.58 107
肌 .608 .072 2.97 1.76 107
目 .606 .166 3.41 1.87 107
胸部 .568 .012 3.03 1.63 107
身長 .545 .168 3.62 1.77 107
爪 .401 .188 3.22 1.60 107
体重 －.125 .933 2.27 1.23 107
足 －.131 .914 2.21 1.26 107
スタイル（バランス） .017 .898 2.41 1.34 107
腕 .196 .645 2.78 1.56 107





































































































































社会的健全性 身体的美しさ 小柄豊満 自立性 温厚さ
自意識尺度
公的自意識 .199* .255* .081 －.062 .233*
私的自意識 .096 －.094 .230* .087 .224*
他者意識尺度
内的他者意識 .027 .128 .125 .073 .076
外的他者意識 －.003 .284** .034 －.108 .127
























































美容志向性 食事運動態度 美容・化粧行動 個別特徴満足 体躯満足
自意識尺度
　　公的自意識 .274** .209* .243* －.111 －.224*
　　私的自意識 .157 .390*** .118 .062 .035
他者意識尺度
　　内的他者意識 .186 .149 .298** －.031 －.169
　　外的他者意識 .251** .225* .139 －.011 －.096
　　空想的他者意識 .288** .174 .251* －.147 －.178
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